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Development of the Montessori Movement in England (1908–1939): 





This study examines the development of the Montessori Method of Education in 
England in the early 20th century and its reception while also placing it in the 
context of educational history. The rich ideas and structure of Dr. Montessori’s 
educational theory are also discussed. 
Previous research on Montessori education includes many studies of educational 
ideology, but the development and significance of the Montessori method of 
education in England has not been fully examined. It has been noted for making 
important reforms, including emphasizing cognition in preschool education. The 
reason for these reforms being noted is that the establishment of the Montessori 
method of education in England has dealt with various needs of early childhood 
education in England; these needs included promoting the development of young 
children in a poor environment, promoting the development of young children in a 
favorable environment, and free activities among children, while also dealing with 
various challenges, such as creating environmental conditions to promote 
development through organization. This study shows the deep meaning of the 
Montessori method of education that remains relevant even today, by using the 
example of preschool education reforms and detailing the method’s real impact. 
This study also includes an investigation into the characteristics and modern 
significance of the Montessori method of education, which was introduced in the 
1910s and became deeply embedded in children’s education in England after the 
period of expansion and stagnation between the two World Wars.  
In Chapter 1, an overview is provided of the life of Dr. Montessori and of the 
Montessori movement in the 1910s; it also delineates the characteristics of the 
method of education in children’s homes.  
Chapter 2 divides the progress of the movement (1908–1939) in England into four 
periods: (1) the introductory period (1908–1914), (2) the critical examination period 
(1914–1919), (3) the development period (1919–1921), and (4) the division and 
decline period (1921–1939); the movement’s course is chronologically examined. 
In Chapter 3, the characteristics of the Montessori method of education are divided 
into four main ideas, namely, the principle of individuality, the principle of freedom, 
the provided environment (including the physical and human environments), and 
intellectual education. This chapter examines how each of these factors was judged 
by contemporaries and whether they were accepted. 
From the results of this study, it is clear that while there was some theoretical 
criticism in England, there were many who recognized the effectiveness and rated 
the “practice” of the Montessori method highly. Studying the validity of the 
criticisms of educators at the time and by noting positive evaluations, it is clear that 
the Montessori method of education deepened and enriched children’s education in 
many ways. 
The educational principles and tools of Montessori were incorporated and 
established in Frobel’s Kindergarten, as well as in many nursery schools and early 
childhood educational institutions. However, not everything in the Montessori 
method was accepted. The specifics of the teaching methods were revised to suit the 
state of England. Sensory exercises, everyday life exercises, fairy tales, drama 
lessons, and free-drawing, which were repudiated by Dr. Montessori, were included, 
and a kind of adapted version of the Montessori method was merged with and 
assimilated to practice in existing educational institutions. 
There was no real theory of Montessori education, but even without a systematized 
ideology, the theory could easily be transmitted in a formulaic manner in terms of 
tangible objects, such as the Montessori teaching tools. The tradition of 
knowledge-led instruction in early childhood education in England was deeply 
rooted. The Montessori method—which emphasized instruction based on reading, 
writing, and arithmetic—was criticized in Germany and the United States, but in 
England, where the instruction of reading, writing, and arithmetic was partly 
accepted as a means of preparing young children for entry into school, the method 
was welcomed and perhaps proactively introduced. Furthermore, from 1919, Dr. 
Montessori visited England every two years to conduct a teacher training course and 
to carry out promotional activities, which may have played an important role in 
embedding the influence of the Montessori method of education in England. 
Eventually, the Montessori method spread all over the world. In the final chapter, 
three points are raised about the characteristics of the Montessori method of 
education, namely, (1) its child- centered education, (2) its promotion of child 
development and learning, and (3) its emphasis on kinesthetic learning; the modern 
significance of these characteristics is examined. One of the main reasons why the 
Montessori method of education promoted the development and learning of children 
is alluded to in the connection between work and cognition, and the significance of 
concentrated phenomena is clarified. Further, through the examination of recent 
studies of developmental psychology, which have verified the effectiveness of the 
Montessori education, the insight of Dr. Montessori about the fact that movement 
promotes the development of cognition is shown to have implications for modern 
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（Bertrand A.W.Russell, 1872－1970）、A.S.ニイル（Alexander Sutherland Neill,1883























Montessori Society, Report of the Montessori Conference at East Runton,July 
25th-28th 1914 ,Women’s Printing Society Ltd.,Brick Street. Piccadilly, 
1914.（1914 年に開催された「モンテッソーリ会議」の議事録） 
Radice,Sheila,The New Children:Talks with Dr. Maria Montessori.New York: 
Frederick A,Stokes and Co.,1920.（1919 年イングランドに滞在したモンテ
ッソーリは T.E.S.の記者ラディスの取材に応じたが、それらの記事が翌年まと
めて出版された） 














Montessori Movement in England,1911－1952）」は、教育改革運動の失敗例としてイン
グランドにおけるモンテッソーリ運動を取り上げ、その原因を分析しているものである 17)。
前述した林の研究では、モンテッソーリ運動の導入始期をイギリスの大使館に「子どもの
家」が開設された 1908 年としているが、コーエンは、Fortnightly Review にモンテッソ
ーリ教育法が掲載された 1911 年をモンテッソーリ運動の導入始期とし、モンテッソーリ
が死去した 1952 年までの 41 年間を考察の対象としている。本研究では、林の先行研究に



































3 節 本研究の構成 
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 マリア・モンテッソーリは 1870年 8月 31日にアンコナ州キアラヴァレ (Chiaravalle) 
で、会計官吏である父アレッサンドロ・モンテッソーリ (Alessandro Montessori, 1832 
－1915)とその妻レニルデ(Renilde Montessori,1840－1912)との間の一人娘として生まれ
た。それはちょうどイタリアが国家として統一された年であった。 













































































 1 子どもの自由の保障と自己活動の尊重 











































































練習④数の記憶のための練習 ⑤事物に即した 10 までの加減乗除の練習 ⑥十進法での
練習および 10以上の算数計算 16)  


























































































































































（William Heard Kilpatrick,1871－1965）は 1914 年『モンテッソーリ法の検討(The 
Montessori System Examined)』において、モンテッソーリ教育には原理的に新しく見る
べきものがないと痛烈に批判した。その他にデューイ（John Dewey,1859－1952)やフレ
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5) Maria, Montessori, The Montessori Method，Scientific Pedagogy As Applied To 
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New York, Frederick A.Stokes,1912,p.62.  
























































① 第Ⅰ期：基礎教育法(The Elementary Education Act of 1870)の成立、1880 年マンデ
ラ教育法の成立、1895 年「出来高払い制（Payment by Results System）」の廃止、
1902 年のバルフォア教育法成立といったように法整備がされる時期 
② 第Ⅱ期：国家による基礎学校へのカリキュラム統制を弱めた「教師の学習指導手引書」
1905 年刊行、モンテッソーリ協会（The Montessori Society of the United Kingdom, 
1912）の創設、教育の新理想会議(Conference of New Ideals in Education,1914－39）
の設立、1918 年フィッシャー教育法の成立など、多様な動きの出てくる時期 
















1 節 モンテッソーリ教育導入前史 



























ここで、19 世紀後半から 20 世紀初頭のイングランドの「幼児学校（infant school）」の











フレーベル協会（Froebel Society for the Promotion of the Kindergarten System）は





















2 節 導入期（1908－1914） 
1 最初の導入 

















































マイケル・サドラー（Michael Ernest Sadler,1861－1943）、マンスブリッジ（Albert 
Mansbridge,1876－1952）、リットン伯爵（Lord Lytton,1876－1947）、ホワイトハウス
















1912 年末、ロンドン州参事会は、幼児学校の教師リリ ・ーハッチンソン（Lily Hutchinson）
























































表 1 モンテッソーリ会議の概要 
期間：1914 年 7 月 25 日（土）～28 日（火） 場所：East Runton  
テーマ： Montessori  System 実行委員長：The Earl of Lytton 参加者数 270 人 
① Chairman: Mr.Mellville モンテッソーリ協会議長 Speaker: The Earl of Lytton; The 
Social Aspect of the Montessori Movement.Speaker : Miss Lillian de Lissa アデレード
幼児教育大学長、南オーストラリア幼稚園連合会長;The Social Aspect of Montessori Work. 
② Chairman: The Rt.Hon.Sir William Mather フ レ ー ベ ル 学 院 院 長 Speaker ：
Mme.Pujol-Segalas;Froebel and Montessori. 
③ Chairman：Prof. Campgnac リバプール大学 Speaker：Mr.Norman MacMan；
Montessorism in Secondary Schools. 
④ Chairman: Dr.Jane Walker Speaker: Prof. Culverwell ダブリン大学; The Biological 
Aspect of the Montessori Movement. 
⑤ Chairman:Mr.Mellville Speaker:Dr.Yorke Trotter, London Academy of Music;The 
Musical Training of Children.  Speaker: Miss Lillian de Lissa; Froebel and 
Montessori.（これは特別講演として要請されたものである） 
⑥ Chairman: Mr.G.Montagu  Speaker: Mr.Homer T.Lane;The  Little 
Commonwealth. 
⑦ Chairman: Miss Heford マンチェスター大学  Speaker: Miss Olive Smee; The 
























り始めた 1914 年にボイドは『感覚教育の系譜―ロックからモンテッソーリへ―(From 








































































活動とモンテッソーリ初等教具』（The Advanced Montessori Method―Spontaneous 





4 節 発展期（1919－1921） 
1 モンテッソーリの訪英と国際教員養成コース 
1918 年秋に大戦が終わると、延期されていたモンテッソーリのイングランド訪問とそこ




ーニ（Anna Maccheroni ）が一足早くロンドンに入り、彼女の到着を待った。  











ィス（Sheila Radice）は、モンテッソーリがイングランドに滞在した 1919 年の 9 月から
12 月にかけて一連の好意的な記事を書いている 41)。  
モンテッソーリは、王立医学会（Royal Society of Medicine）の会合で講演し、文部大












2 1920 年代の新教育運動とモンテッソーリ教育法 
1920 年代は、大正期新教育やワイマール・ドイツの新教育など、新教育が国際的に高揚







































ソーリと新時代」と題する文が掲載された。続いて第 2 号、第 3 号、第 4 号と毎回モンテ
ッソーリ関連の論文などが載り、1921 年に雑誌のタイトルを『新時代』と改めてからも 1









この頃がモンテッソーリ教育運動の頂点であった。1921 年から 1912 年冬にかけてモン
テッソーリ協会は分裂し、多くの会員が運動から離脱していくことになる。 
 


























































開催も許されなかったが、1925 年初めてそれが可能になった。10 月から 12 月にかけてク
レアモントが講師となって、現職の教師が参加できるように金曜日の夕方 5 時 45 分から 7
回の連続講演を行う講習会が開かれた 65)。この講習会を最初のものとして、各種の講習会
が開かれるようになる。1926 年、ホワイト博士（Dr. Jessie White）が「モンテッソーリ
教育の特徴とそれをイングランドの学校にいかに適用するか」のテーマのもとに連続講義
を行った。また、ロンドン大学教授ナン博士による 6 歳から 12 歳までの学童を対象とする
上級モンテッソーリ法に関する連続講義も行われた 66)。 
その後、1926 年クレアモントによる 2 年間の全日制モンテッソーリ予科養成コースが開
設されている。この全日制予科養成コースが 1929 年にモンテッソーリ教員養成カレッジ





































科学編)』第 19 巻、2004 年、122 頁。  
4) この時期の幼児学校の状況に関して、主に、岩崎次男「イギリスにおける保育学校の勃興と
幼児学校の進歩」梅根悟監修、世界教育史研究会編『世界教育史体系 22 幼児教育史Ⅱ』講談







を中心に―」『日本の教育史学 教育史学会紀要』第 42 集、1999 年、151－152 頁。 
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3 節では準備された環境について、4 節では知的教育について考察していく。 
本章では、当時のモンテッソーリ教育法普及の実態をできる限り把握するために、主と
して以下の文献から当時の様子をうかがうこととする。 
Montessori Society, Report of the Montessori Conference at East Runton,July 
25th-28th 1914 ,Women’s Printing Society Ltd.,Brick Street. Piccadilly, 
1914.（1914 年に開催された「モンテッソーリ会議」の議事録）   
Radice,Sheila,The New Children:Talks with Dr. Maria Montessori.New York: 
Frederick A,Stokes and Co.,1920.（1919 年イングランドに滞在したモンテ
ッソーリは T.E.S.の記者ラディスの取材に応じたが、それらの記事が翌年まと
めて出版された） 




これらに加えて、1936 年 5 月教育院によって刊行されたパンフレット『保育学校と保
育クラス』及び T.E.S.に掲載された記事などを使用する。モンテッソーリ自身の著書とし
ては、1915 年の講演録、1917 年に刊行された『自発的活動の原理（Spontaneous Activity 
in Education）』を使用し、必要に応じて国内外の文献を使用することとする。 
   













































































 ブレホニー(Kevin, J. Brehony)は、モンテッソーリが 20 世紀初頭すでに進行していた
基礎学校及び幼児学校における教授技術の変化、すなわち、一斉教授から個別教授への変





































































































































































































































































































 最後に、1936 年 5 月に教育院によって刊行されたパンフレット『保育学校と保育クラ
ス』56)に拠りながら、1920 年代の保育学校と保育クラスにおけるモンテッソーリ教具の使
用に言及する。なお、保育クラスは公立基礎学校内の特別なクラスであり、入所年齢は通
常 3 歳から 5 歳までとされていた。パンフレットによれば、「1870 年以降およびそれ以前





























































































































































































な数についての基本的理解が、結果的には計算の速さ及び正確さにつながるとしている 81)。   
このように、1920 年代のコースの内容は教科教育に関するものが大部分を占めていた。 






























また P.P.リラードは、ピアジェ（Jaen Piaget ,1896－1980）とモンテッソーリとの類
似点として感覚運動訓練を重視していることを挙げている。すなわち、感覚運動知能を思
考の源であるとしたピアジェ同様、モンテッソーリは子どもの認知発達における感覚運動
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